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Abstract
Today, we have a symbiotic relationship with computers. For example, the in-vitro fertilisation
procedure, which assists in conceiving a child, is managed by a computer Another examples is an
electrocardiographic monitoring device, which displays the heart’s activity, activity is exhibited
when a life lost. Therefore, from birth unitil death, we are heavily dependent on computers; we
“can not live” without them. In this way, computers support us. But also they provide us with new
knowledge and thoughts, and then, renew our experiences. Many researchers in fields such as
media, philosophy, culture and technology have discussed this ability of computers. There have
been various types of computers since the 1940s; however, emphasis is laid on electronic digital
computer or von Neumann-type computer. A analysis of different types of computers, including
the current dominant computer, enables us to truly understand the ability of computers for
newness. Thus, in this paper, I reveal how computers provide us with new knowledge and
thoughts, and then renew our experiences, in critically comparing a simulation in the electronic





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































例にあげた D-Wave System 社はこうした特徴
をもつ量子コンピュータ D-Wave シリーズ
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堀潤之訳, みすず書房, 2013年. ／ Cf. Lev
Manovich, Software Takes Command, New
York: Bloomsbury Academic, 2013.








学』所収, 新曜社, 2016年, 104頁.
4 ）その宣言となる、あるいはスティグレールと彼
の信奉者の長年の研究の成果でもある著作とし
て 次 の 文 献 を 参 照 の こ と。Cf. Bernard
Stiegler (dir.), Digital Studies: Organlogie des
saviors et technologies de la connaissance,
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チャの生態系―情報環境はいかに設計されてき





ミンコレクション 1 近代の意味』所収, 浅井健
二郎編訳, 久保哲司訳, ちくま学芸文庫, 1995
年, 583頁-640頁.
12）Cf. 廣瀬通孝, 小木哲朗, 田村善昭『シミュレ















15）Cf. Alan M. Turing, “On Computable
Numbers, With An Application To The
Entscheisungsproblem,” Proceedings of the




コン』, NTT 出版, 1997年, 10頁.
17）Cf. 同上, 23頁.
18）Cf. J. C. R・リックライダー「ヒトとコンピュ





























“On Modeling and Simulation,” in Martin
Carrier, Gerald J. Massey, and Laura
Ruetsche (eds), Science at Century’ s End:
Philosophical Questions on the Progress and
Limits of Science, Pittsburgh: University of
Pittsburgh Press, 2000, pp. 364-365.





学（下）』, 小泉義之訳, 河出文庫, 2007年, 148
頁-154頁. ／ Cf. Pasi Väliaho, Mapping the
Moving Image: Gesture, Thought and Cinema
Circa 1900, Amsterdam: Amsterdam
University Press, 2010, p. 34.
31）Cf. 廣瀬, 小木, 田村, 前掲書, 66頁-68頁.
32）Cf. 同上, 67頁.
33）Cf. 同上, 63頁.
34）Margaret J. Geller, John P. Huchra, Valérie
de Lapparent, “Large-Scale Structure: The
Center For Astrophysics Redshift Survey,” A
Hewitt et al.(eds.), Observational Cosmology:
Proceedings of the 124th Symposium of the IAU,
Heild in Beijing, China, August 25-30, 1986,
1986, pp. 301-313.
35）Cf. N. Scoville et als., “The Cosmic Evolution
Survey (COSMOS) ‒ Overview,” The
Astrophysical Journal Supplement Series,
Volume 172, Issue 1, 2006, pp. 1-8. ／ Cf. 谷
口義明, 小林正和, 鍛治澤賢, 長尾透, 塩谷泰
広「コスモスな日々、再び―突然、星を作らな
くなった銀河の発見: 100億年前、銀河に何が
起こったのか？―」, 『天文月報』, 第109巻, 第
4号, 2016年, 273頁-281頁.
36）以上のコンピュータについての説明は次の文献







38）Cf. 西垣, 前掲書, 8頁-64頁.
39）Cf. 佐藤, 前掲書, 35頁-54頁.
40）Cf. セス・ロイド『宇宙をプログラミングする
宇宙―いかにして「計算する宇宙」は複雑な世





た。Cf. 西野哲朗, 岡本龍明, 三原孝志『ナ
チュラルコンピューティング・シリーズ第 6 巻
量子計算』, 近代科学社, 2015年, 10頁-16頁お
よび19頁-70頁.
42）以上、量子コンピュータについては、次の文献
を参照した。Cf. 佐藤, 前掲書, 129頁-150頁.
／ Cf. 西野, 岡本, 三原, 前掲書, 1頁-18頁.
／ Cf. 小林, 萩谷, 横森, 前掲書, 141頁-166頁.
43）Cf. 竹内薫, 丸山篤史『量子コンピュータが本
当にすごい―Google、NASA で実用が始まっ
た“夢の計算機”』, 株式会社 PHP 研究所, 2015
年, 278頁-279頁.
44）Cf. ロイド, 前掲書, 74頁-77頁.
45）Cf. Richard P. Feynman, “Simulating Physics
with Computers,” International Journal of
Theoretical Physics, Vol. 21, Nos. 6/7, 1982,
pp. 471-479. ／ Cf. 赤間世紀『量子コンピュ
ータがわかる本』, 工学社, 2010年, 85頁-89頁.
46）Cf. 佐藤, 前掲書, 129頁-130頁および139頁
-140頁.
47）J. J. ギブソン『生態学的視覚論―ヒトの知覚
世界を探る』, 古崎敬, 古崎愛子, 辻敬一郎, 村





















同志社女子大学 総合文化研究所紀要 第34巻 2017年
ビデオ, 2011年より。
59）同上。
60）Geller, Huchra, Lapparent, op. cit., p. 305よ
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